



































































































































































































till her end came / in the end came / off her head they said / gone off her head / 
but harmless / no harm in her / dead one day / no / night / dead one night / in the 




































































saying to herself / no / done with that / the rocker / those arms at last / saying to the 




































　例えば、第一連ではgoing to and froというフレーズが五回繰り返されるが、二
回目以降のgoing to and froが「彼女」についての語りである保証は実はない。一
回目の time she stopped / going to and fro（127）は二回目ではanother creature like 







ていく。第二連のwent back in and sat / at her windowとone other living soul / at her 














































































（６）  あるいは、 「ほっつき歩くのは」に対応する原文の“going to and fro”（127）は揺り椅
子の揺れを指しているかのようにも解釈可能だが、いずれにせよこのような解釈は
続く言葉によって裏切られることになる。
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